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戯作の作者・作者の戯作
Author in Gesαku. Author’s Gesαku 
Sumie JONES * 
That “play”(ge) equals “writing”Csαku) is the premise of gesαku, 
which is maintained as a stance not only by early bushi-class 
authors but also by later ones who were professional, and some-
times best-seller, authors. Writing is a game in which the reader 
is invited to participate, the work being an open arena for the 
play of writing and interpretation rather than a finished product 
to be read for cohesive meaning. Thus gesαku is characterized by 
word-play and self-referentiality. This lecture traces these two 
features in eighteenth-century British poetry and prose and m 
gesαku writings of the later Edo period, drawing examples from 
several works in which the author’s self-portrait is prominent. 
In comical poetry, Alexander Pope, in his “An Epistle to Dr. 
Arbuthnot，＇’ sets up the poet himself as an ideal against which vices 
are to be attacked and by which the satirist is to be def ended for 
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his writing. Jonathan Swift’s“On the death of Dr. Swift" portrays 
the poet as the worst embodiment of human hypocrisy thereby 
inducing the reader to laugh at himself while laughing at the author. 
In prose fiction, Laurence Sterne’s Tris trαm Shαndy is a“picture 
of himself，” as he calls it, in the sense that the very act of narrating 
replaces any objective narrative arrangement. Play, not necessity, 
seems to be the mother of literary invention. Pope invents the 
mock-epic couplet in which the sublime and the vulgar are merci-
lessly mixed ; Swift, the plain-style conversation in which the true 
and dispicable self is exposed ; and Sterne, the free-form narrative 
in which tricks of sound and spelling open up multiple possibilities 
for interpretation. 
Similarly, Edo gesαku writers are creators of new language. 
Hiraga Gennai’s sense of the self is a match with Pope’s, and, 
mdeed, his Hohiron Part I is as much a“bil of complaint" as 
Pope’s “Arbuthnot.”Gennai’s self-image, however, is double-sided : 
it is as proud as Pope’s while being as self-debasing as Swift’s, 
so that he simultaneously achieves the former’s satirical dimension 
and the latter’s depth. His mock-Chinese ( kαηbuπ－yomikudαshi) 
style is more complex and open to interpretation than Pope’s mock-
heroic couplet. The ludicrously lovable nose which SantδKyδden 
assigns to his own face in his sketches indicates his inclination 
toward commercial popularity. His “yellow cover”（kibyashi) books 
play on the reading of pictures as well as of the written texts. 
Particularly, his Kiji Nαhαzuwαfeatures the reader rather than the 
author so that reading constitutes narration, thus challenging 
Tris trαm Shαndy for the title of the world’s strangest narration. 
??
?
His SαkushαTαiηαi Totsuki no Zu, showing the formation of a 
book from its conception to publication as an embryo growing in 
the author’s masculine “womb，” epitomizes the vogue in late gesαku 
of bringing forward the backstage of writing. Many of Jippensha 
Ikku’s works are of this type but lacking Kyδden’s fictionality. In 
his Nαruhodo Nekkαrα Ikku gαSαku, a slapstick comedy about the 
struggle of the author in search of ideas, Ikku, the popular author, 
depends on the reader’S indulgence in laughing at, and sympa-
thizing with, the misery of the actual author. Here the author-
reader relationship is extremely close, to such a degree to invalidate 
the written work, a case of a game losing its raison d’etre by the 



















































































































































































































































































































































































































































ことわりか ものかへ こと をとこ
噺笑するかの如く、「（誰も）貸さぬも理、借りた物を返した事のない男」に仕
立てているのも巧妙です。
一方、作者の創作心理の裏をこれほどまでに見せてしまうと、作品の独立し
た価値はぐっと減少せざるを得ません。創造力の尽きた作者が、破れかぶれに
なって、 自分の主体性も読者の客体であることも忘れ、読者の膝に乗ってしま
うような甘えがあります。読者の方も一九の戯け振りに抱腹爆笑することが期
待されて、しかもその底にある惨めな男の姿を哀れむ結果になります。言い換
えれば、作者と読者が甘えの関係を結んでしまう為に、作品はあっても無くて
も良いことになってしまうのです。又、遊び、について言いますと、競争を含む
遊びの方がそうでないものより複雑で面白いわけですが、遊ぶ者同士が馴れ合
いになっていると遊びの複雑さは失われます。スウィフトや源内のように言葉
を操って読者を挑発したり誘惑したりして、 読者との緊張関係を保つタイプの
作者と異り、 一九は作品外で読者と遊ぶ傾向がありますから、彼のは消滅の危
? ??
〈?
機に曝された文学と言えます。
必要は発明の母と言われますが、実は遊び、の方が血を分けた母に当るわけで、
東西の戯作者は夫々新しい言語を開発しています。但し、日本の戯作者達の方
がより多様の形式やスタイルを発明し、戯作の全盛時代をより永続きさせてい
るのは、江戸時代の日本語に負う所が多いようです。例えば、ポーフ。はパロディー
の名人で、雅俗の文体を自在とし、拙劣な詩人のスタイルをその侭使ってその
詩人を愚弄するというような芸当の出来る人ですが、悲しい哉、源内の言語の
豊かさには及びませんO 御存知の通り英語の祖先は大半フランス語でドイツ語
系も少し残っていますが、それらを通して古代ギリシャ語とラテン語に湖る語
最も大きいとは言え、十八世紀までには英語は国語として定着しています。し
かも、弁論の伝統に基づいて論文や随筆を書くことによって口語的な書き言葉
が発達していますから、純粋にラテン語ででも書く以外には、書き言葉と話し
言葉の距離を置く方法は、詩型や語集で部分的にやるしか無いわけです。口語
は地方別の方言あり、階級や教育の差ありで色彩豊かではありましたが。
他方日本語は、散文の書き言葉だけを見ても、漢文又は漢文読み下しによる
儒学の伝統と和文の物語体、或いは漢文読み下しと和文を折衷にした国学風の
書き方まであります。その上に、因説、武家言葉、町人言葉に遊女言葉と、地
域的、階級的、職業的方言として細分化して高度に発達しているのが江戸時代
の口語です。これに比べると英語の方言の差異は大まかです。加うるに、源内
や大田南畝などが、未だ完成していない江戸語を盛んに書き言葉にしているわ
けです。漢文を通して中国語と日本語を組み合わせ、それに話し言葉を加えた
のが江戸の日本語の強味であります。この複雑さから来る言語の多様性、多義
性に目を付け、これを駆使したのが源内で、ポープの逸才を以ってしても英語
では追い付けませんO 先に引用した『放毘論』の中、貧家銭内の先祖が懐妊に
至る経緯を述べる行に、「野合」と書いて「チエチエクリアヒ」と振り仮名を
付けてありますが、熟語を字と音とに分けて戯けるなどは、江戸の日本語なら
ではの芸当です。源内の場合はこういう芸当が特に著しいのですが、後の戯作
? ?
者達も日本語の複雑性を利用して、日本の戯作を賑やかにしています。
作者の登場する作品は東西共に無数にありますが、ここには目立つ例だけ二、
三挙げるにとどめました。戯作のほんの一角に触れたばかりですが、江戸の戯
作が必ずしも世界に孤立した現象ではないこと、それでいて戯作的創造力とい
うものは、文化の東西を問う迄もなく、個々の作者によって大分異なるもので
あること、などをお考え頂ければ幸いでございます。御静聴ありがとうござい
ましfこO
? ?
